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Sky radiometer measurement has been continued at Ny-Ålesund, Svalbard (78.93N, 11.86E, Alt. 30m) in the 
Arctic region, since March 2000 until now.  In this study, we present the temporal variation and the relationship of 
Ångsröm parameters (i.e., aerosol optical thickness and Ångström exponent) at Ny-Ålesund.  The results of long-
term measurements show clear seasonal trends of the aerosol optical thickness at 0.5 µm with maximum in spring 










時間的・空間的変動（e.g,	 Aoki	 and	 Fujiyoshi,	 2003）の把握や人工衛星や数値モデルの検
証にも使われている。本研究では、SKYNET（http://atmos.cr.chiba-u.ac.jp/）で利用されて
いるスカイラジオメーター（POM-01,	 POM-02,	 PREDE,	 Co.	 Ltd.,	 Tokyo,	 Japan）を使用した。







的特性の長期観測.南極資料,	 54,	 882-889.	 
